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Spontaneously Hypertensive Rat, Stroke-prone
Spontaneously Hypertensive Rat 及び Wistar Kyoto Rat
の 24 時間血圧概日リズムの基礎的検討
根　岸　裕　子 1，川　上　浩　平 2
（1 武庫川女子大学 薬学部，2 島根大学 医学部）
Twenty-four-hour blood pressure in Spontaneously
Hypertensive rats, Stroke-prone Spontaneously
Hypertensive rats, and Wistar Kyoto rats
Hiroko Negishi1, Kohei Kawakami2
1 School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Mukogawa Women’s University,
Nishinomiya 663-8179 
2 Faculty of Medicine, Shimane University, Izumo, 693-8501
Abstract
Twenty-four-hour ambulatory blood pressure monitoring has focused on the incidence of hypertension-re-
lated end organ damage. This study analyzed 24-hour blood pressure in normotensive Wistar Kyoto rats 
（WKY）, spontaneously hypertensive rats （SHR）, and stroke-prone SHR （SHRSP）, which are used as a 
model of hypertension. Each rat at 12 weeks of age was used for 24-hour blood pressure monitoring for 7 
days. This ambulatory blood pressure monitoring was conducted using a telemetry system. Twenty -four-hour 
systolic and diastolic blood pressures in SHRSP （n=5） were significantly higher than in SHR （n=5） and 
WKY （n=5）, but the heart rate did not change among these strains. SHRSP showed the non-dipper phenom-
enon for 2 days. From these results, the circadian rhythm in 24-hour ambulatory blood pressure of SHRSP 
was different from those in SHR and WKY, possibly due to marked hypertension.  
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た．また，実験データは Mean ± SD で表し各デー
タの比較は t 検定と ANOVA により有意差検定を
行った．p ＜ 0.05 を統計学的に有意とした．
???
収縮期血圧（SBP），拡張期血圧（DBP）及び脈拍
（HR）を Fig.1 に 示 し た．12 週 齢 時 に お い て






SHRSP, SHR 及び WKY の血圧日内変動を Fig.3
に示した．WKY は夜間血圧（暗時期）と昼間血圧
（明時期）の間で有意差が認められ規則的な変化が
確認された．SHR 及び SHRSP はそれぞれ暗時期
と明時期で差は認められたものの WKY と比較し
て正常な血圧日内変動である規則的な変化は確認
されなかった．SHRSP，SHR 及び WKY の夜間
と昼間血圧の 1 週間の変化率平均は 2.7 ± 3.1%，
3.1 ± 2.2%，4.0 ± 0.9% であり，特に SHRSP は








に WKY 及び SHR，SHRSP においても日内変動
が観察された．WKY と比較して SHRSP と SHR，






特に SHRSP では 2 日間昼間血圧が夜間血圧より
高い，いわゆる riser を示した．これらの状態は
（SHR），stroke-prone SHR（SHRSP），その対照群
である Wistar Kyoto（WKY）での 24 時間血圧の検
討や報告は少ない．よって高血圧モデルである
SHRSP と SHR，その対照群である WKY を本研
究で使用した．




















テック社）により 10 分間隔で 7 日間測定を行った
（Fig.1）．
Figure 1　Ambulatory Blood Pressure Monitor 
system in rats
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1）  島田和幸・今井潤他，24 時間血圧計の使用（ABPM）
基準に関するガイドライン
2）  Tsioufis C, Antoniadis D, Stefanadis C, et al. Am J Hy-
pertens.15, pp600-604（2002）
3）  Cuspidi C, Macca G, Sampieri L, et al. J Hypertens. 
2001; 19: 1539-1545
4）  Hoshide S, Kario K, Hoshide Y, et al. Am J Hypertens. 
2003; 16: 434-438
5）  The National Bio Resource Project.
　  http://www.anim.med.kyoto-u.ac.jp/nbr/strains/Strains_
list_jp.asp 
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Figure 2　24-hour blood pressure and heart rate in SHRSP, SHR and WKY. Upper: 24 hour systolic blood pressure, 
Middle: 24-hour diastolic blood pressure, Down: 24-hour heart rate. :p<0.05 from SHR, :p<0.05 from WKY.
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－ 5 －
Figure 3　24-hour systolic blood pressure in night and day time of SHRSP （A）, SHR（B） and WKY（C）.
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Information Environment of Women beyond their 40s and the Actual 
Conditions of Utilization
Yukiko OKADA
Institute for Educational Computing Research
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Abstract
Women beyond their 40s belong to the generation which did not have personal computers or the internet 
when they were born but for which, in recent years, personal computers and mobile phones have become 
widespread. Therefore, they are a generation that has absolutely, or almost no experience of any kind of in-
formation education at school throughout elementary, junior, and senior high school, and the university level. 
So, why do they buy personal computers or mobile phones and use them? This paper examines the informa-
tion environment of women focusing on those currently beyond their 40s and the actual conditions of use 
based on the “Survey on the Relationship between the Information Environment of Women and Actual Con-












今から 5 年前（2011 年 6 月）に報告者は本学の













総務省が平成 28 年に行った「平成 27 年通信利
用動向調査」2）の「年齢階層別インターネット利用
状況の推移」では，インターネット利用が全体で
8 割を上回り，13 ～ 59 歳の利用では 9 割を上回っ
ており，60 ～ 79 歳でも上昇傾向にある（Table 1）．
また，同調査の「男女，年齢階層別インターネッ
トの利用状況（個人）」では，13 ～ 19 歳は女性が
男性を若干上回り，20 代では男女同じ値（99.1%）
だが，30 代女性（98.0%）男性（97.6%）と 40 代女性
（97.4%）男性（95.5%）では僅かだが女性が男性を
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40 代 118 18.2%
50 代 213 32.8%
60 代 184 28.4%
70 代 102 15.7%
80 代 29 4.5%
































ニンテンドー DS のような携帯ゲーム機 98 15.1%
デジタルビデオカメラ 89 13.7%
iPod のような携帯型音楽プレーヤー 80 12.3%
スマートフォン 25 3.9%
iPad のようなタブレット型端末 21 3.2%
日頃よく使う世の中のできごとを知るためのメ
ディアでは，やはりテレビ（96.0%）を挙げた人が











































話は 3～ 5回（31.9%），パソコンは 1～ 2回（35.9%）
が最も多く，携帯電話は 1 日に 10 回以上使用す



















10 回以上 53 8.2% 14 2.2%
6 ～ 10 回 104 16.0% 26 4.0%
3 ～ 5 回 207 31.9% 90 13.9%
1 ～ 2 回 163 25.1% 233 35.9%
ほとんど使わない 72 11.1% 145 22.3%
未回答 50 7.7% 141 21.7%
Table 4　使用目的（n＝649）複数回答
使用目的 携帯電話 使用目的 パソコン
通話 472 72.7% Web ページの検索や閲覧 334 51.5%
電子メール 447 68.9% 電子メール 273 42.1%
カメラ 273 42.1% ワープロ，表計算などのオフィス系ソフト 139 21.4%
Web ページの検索や閲覧 109 16.8% YouTube のような動画閲覧 132 20.3%
動画をとる 51 7.9% ネットショッピング 107 16.5%
ゲーム 30 4.6% 画像の編集 74 11.4%
その他 26 4.0% HP やブログへの書き込み 55 8.5%
音楽をダウンロードする 23 3.5% ゲーム 51 7.9%
HP やブログへの書き込み 22 3.4% その他 43 6.6%
YouTube のような動画閲覧 17 2.6% 音楽をダウンロードする 40 6.2%
ミクシィなどの SNS 16 2.5% 通話 30 4.6%
ツイッター 13 2.0% ミクシィなどの SNS 29 4.5%
ワープロ，表計算などのオフィス系ソフト 11 1.7% スカイプ 23 3.5%
お財布ケータイを使う 9 1.4% 動画の編集 14 2.2%
スカイプ 7 1.1% ツイッター 13 2.0%
絵を描く 3 0.5% 学習ソフトを使った勉強 12 1.8%
電子書籍を読む 2 0.3% 絵を描く 7 1.1%
学習ソフトを使った勉強 1 0.2% 電子書籍を読む 4 0.6%
オンラインの英会話教室など 1 0.2% オンラインの英会話教室など 1 0.2%




話は 2 時間（57.5%）が全体の約 6 割を占め一番多





40 代以上の女性が使わない家庭が 2 割以上ある
ことがわかった反面，パソコンを 1 時間未満利用




3 時間以上 55 8.5% 27 4.2%
3 時間 109 16.8% 32 4.9%
2 時間 373 57.5% 68 10.5%
1 時間 70 10.8% 87 13.4%
1 時間未満 25 3.9% 158 24.3%
ほとんど使わない 9 1.4% 135 20.8%























Table 8　BS・CS チャンネルの視聴経験（n ＝ 649）
BS のみ視聴 248 38.2%
BS・CS どちらも視聴 195 30.0%
CS のみ視聴 8 1.2%










































































順位 テレビ番組 よく見るテレビ番組 テレビ番組 好きなテレビ番組 順位
1 ニュース 256 39.4% ドラマ 113 17.4% 1
2 ドラマ 172 26.5% NHK 46 7.1% 2
3 NHK 85 13.1% ニュース 42 6.5% 3
4 韓国関係 45 6.9% 韓国関係 41 6.3% 4
5 スポーツ 44 6.8% 映画 24 3.7% 5
6 クイズ 29 4.5% 大河ドラマ 24 3.7% 5
6 大河ドラマ 29 4.5% クイズ 23 3.5% 7
8 映画 27 4.2% 仁（TBS日曜劇場） 20 3.1% 8
9 連続ドラマ小説 25 3.9% 連続ドラマ小説 19 2.9% 9
10 情報 23 3.5% 江（大河ドラマ） 19 2.9% 9
Table 11　お気に入り，はまったアーティスト・ジャンルベスト 10（n ＝ 649）複数回答
順位 お気に入りのアーティスト・ジャンル はまったアーティスト・ジャンル 順位
1 ペ・ヨンジュン 38 5.9% ペ・ヨンジュン 40 6.2% 1
2 韓国関係 29 4.5% 韓国関係 20 3.1% 2
3 映画 23 3.5% 宝塚歌劇 19 2.9% 3
3 クラシック 23 3.5% ドラマ 15 2.3% 4
5 コブクロ 19 2.9% 歌手 11 1.7% 5
6 小田和正 17 2.6% 東方神起 10 1.5% 6
6 ミュージカル 17 2.6% 俳優 10 1.5% 6
8 嵐 16 2.5% ジャズ 8 1.2% 8
9 音楽 15 2.3% 小田和正 7 1.1% 9
9 スポーツ 15 2.3% クラシック 7 1.1% 9
コブクロ 7 1.1% 9
JYJ 7 1.1% 9
















仕事で必要だった 社内研修を受けた 外出先からの連絡 職場で上司を見返したかった
家族との連絡・家族の要望 文字で残り聞き間違いがない 両親との緊急連絡用 自分個人の電話がほしかった
友人との連絡 友人の要望 同窓会 待ち合わせで会えなかった
ハローワーク検索 シニアのためのパソコン教室 自治体のすすめ 職業訓練
入院時に必要性を感じた 震災後 子供からの誕生日プレゼント ボケ防止
ポケベルから携帯に移動 Windows の開発により パソコン通信から移動 時代に遅れないために
海外との連絡をとるため 子供や友人とのスカイプ 婚活 海外挙式の個人手続き
アーティストのチケット予約 ファンクラブに入るため ネットオークション アーティストの情報収集
グルメ・料理レシピ検索 料理レシピの検索 病気の検索 自らが難聴者になった
PTA 活動（不審者情報等） 婦人会活動 自治会活動 ボランティア活動
動画・写真・音声の撮影 動画・写真・音声の編集 動画・写真・音声の発信 ネット社会になったため
辞書として使う ファイナンス情報を得る 通勤時間の時間つぶし 授業











































2）  総務省，平成 27 年通信利用動向調査の結果
　  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/





受稿日　　2016 年 9 月 19 日　　　受理日　　2016 年 12 月 20 日
■資料：「中高年女性の情報環境利用実態と嗜好との関連調査」の嗜好についての質問の参考資料の一部
出典：「ぴあ白書 2009 別冊」世代別お気に入りアーティストランキング（女性）の一部 3）
40 代後半 50 代後半 60 代後半 70 歳以上
1 韓流エンタテインメント 韓流エンタテインメント 韓流エンタテインメント 宝塚歌劇
2 サザンオールスターズ 宝塚歌劇 ぺ・ヨンジュン 韓流エンタテインメント
3 Mr.Children 小田和正 宝塚歌劇 ぺ・ヨンジュン
4 コブクロ ミュージカル ミュージカル Mr.Children
5 宝塚歌劇 ぺ・ヨンジュン 阪神タイガース ミュージカル
6 平井堅 Mr.Children 氷川きよし コブクロ
7 小田和正 サザンオールスターズ 映画 サザンオールスターズ
8 松任谷由実 平井堅 小田和正 EXILE
9 ミュージカル コブクロ 平井堅 平井堅
10 EXILE 映画 歌舞伎 阪神タイガース
2008 年 12 月 31 日時点
3）  ぴあ総合研究所，ぴあライブ・エンタティンメント
白書：2009（2009）




2016 年 1 月～ 2016 年 12 月
































Reversible changes of canavalin solubility con-
trolled by divalent cation concentration in crude 
sword bean extract
Nishizawa K, Arii Y




















Precipitation of sword bean proteins by heating 
and addition of magnesium chloride in a crude ex-
tract
Nishizawa K, Masuda T, Takenaka Y, Masui H, 
Tani F, Arii Y












Detection of an Interaction between Prion Protein 
and Neuregulin I-?1 by Fluorescence Resonance 
Energy Transfer Analysis
Arii Y, Yamaguchi H, Yamasaki M, Fukuoka S-I









































酵母，納豆菌 （計 10 菌株） を用いた発酵による国
産小麦農林 61 号全粒粉の低アレルゲン化を検討
した．10 菌株のうち納豆 （千葉県） 由来 Bacillus 
subtilis による発酵が，最も低アレルゲン化に有








Enhanced nitric oxide synthase activation via pro-
tease-activated receptor 2 is involved in the pre-
served vasodilation in aortas from metabolic syn-
drome rats
Maruyama, K., Kagota, S., McGuire, J.J., Wakuda, H., 
Yoshikawa, N., Nakamura, K., Shinozuka, K.




Panax notoginseng saponins ameliorate impaired 
arterial vasodilation in SHRSP. Z-Leprfa/lzmDmcr 
rats with metabolic syndrome
Wu, T., Sun, J., Kagota, S., Maruyama, K., Wakuda, 
H., Shinozuka, K.
Clin Exp Pharmacol Physiol., 43, 459-467（2016）












Characterization and functions of protease-activat-
ed receptor 2 ?PAR2? in obesity, diabetes, and met-
abolic syndrome: a systematic review
Kagota, S., Maruyama, K., McGuire, J.J.




































Middle molecular weight heparinyl amino acid de-
rivatives ?MHADs? function as indirect radical 
scavengers in vitro. 
Takeda, S., Toda, T. and Nakamura, K., 





Recent advances in research on bioactive ingredi-
ents in cigarette smoke: Foreword.
Nakamura, K.,
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Inhibitory effects of medium molecular weight hep-
arinyl amino acid derivatives on ischemic paw ede-
ma in mice.
Takeda, S., Toda, T. and Nakamura, K., 




Effects of medium molecular weight heparinyl phe-
nylalnine on superoxide dismutase activity in mice.
Takeda, S., Toda, T. and Nakamura, K.,





Intracellular metabolism of ?, ?-unsaturated car-
bonyl compounds, acrolein, crotonaldehyde and 
methyl vinyl ketone, active toxicants in cigarette 
smoke: participation of glutathione conjugation 
ability and aldehyde-ketone sensitive reductase ac-
tivity.
Horiyama, S., Hatai, M., Takahashi, Y., Date, S., Ma-
sujima, T., Honda, C., Ichikawa, A., Yoshikawa, N., 
Nakamura, K., Kunitomo, M. and Takayama, M.,





Mass spectrometric approaches to the identiﬁcation 
of potential ingredients in cigarette smoke causing 
cytotoxicity.
Horiyama, S., Kunitomo, M., Yoshikawa, N. and Na-
kamura, K.,





Variant Aldehyde Dehydrogenase 2 ?ALDH2?2? 
in East Asians Interactively?Exacerbates Tobacco 
Smoking Risk for Coronary Spasm? Possible Role 
of Reactive Aldehydes ? 
Yuji Mizuno, Seiji Hokimoto, Eisaku Harada, Kenji 
Kinoshita, Michihiro Yoshimura, Hirofumi Yasue. 










Ecophysiological consequences of alcoholism on hu-
man gut microbiota: implications for ethanol-relat-
ed pathogenesis of colon cancer. 
Atsuki Tsuruya, Akika Kuwahara, Yuta Saito, Har-
uhiko Yamaguchi, Takahisa Tsubo, Shogo Suga, Ma-
koto Inai, Yuichi Aoki, Seiji Takahashi, Eri Tsutsumi, 
Yoshihide Suwa, Hidetoshi Morita, Kenji Kinoshita, 
Yukari Totsuka, Wataru Suda, Kenshiro Oshima, Ma-
sahira Hattori, Takeshi Mizukami, Akira Yokoyama, 
Takefumi Shimoyama & Toru Nakayama. 










案されている AcH 媒介性の ER- CRC の病因にお
ける腸内微生物の役割についてはまだ詳述されて
いない．ここでは，非アルコール依存症とアルコー










Variant Aldehyde Dehydrogenase 2 ?ALDH2＊2? 
Is a Risk Factor for Coronary Spasm and ST-Seg-
ment Elevation Myocardial Infarction. 
Yuji Mizuno, Seiji Hokimoto, Eisaku Harada, Kenji 
Kinoshita, Kazuko Nakagawa, Michihiro Yoshimura, 
Hisao Ogawa, Hirofumi Yasue. 







ALDH2＊2 と AMI との関連のメカニズムを解明
するため，AMI 患者の ALDH2＊2 の臨床的特徴
を野生型 ALDH2＊1/＊1 と比較した．結果は，日
本人のSTEMI患者ではALDH2＊2が51%であり，
ALDH2＊2 の患者では ALDH2＊1/＊1 の患者に
比べて冠動脈攣縮や AFS，重度の心筋傷害頻度
が高かった．
Effects of ADH1B and ALDH2 Genetic Polymor-
phisms on Alcohol Elimination Rates and Salivary 
Polymorphisms on Alcohol Elimination Rates and 
Salivary Acetaldehyde Levels in Intoxicated Japa-
nese Alcoholic Men. 
Akira Yokoyama, Yoko Kamada, HIromi Imazeki, 
Emiko Hayashi, Shigenori Murata, Kenji Kinoshita, 
Tetsuji Yokoyama, and Yoshinori Kitagawa. 














Relationships of alcohol dehydrogenase 1B ?AD-
H1B? and aldehyde dehydrogenase 2 ?ALDH2? 
genotypes with alcohol sensitivity, drinking behav-
ior and problem drinking in Japanese older men. 
Marowa Hashimoto, Masutaka Watanabe, Yuji Uemat-
su, Sonomi Hattori, Nobuyuki Miyai, Miyoko Utsumi, 
Mayumi Oka, Mariko Hayashida, Kenji Kinoshita, 
Mikio Arita, Tatsuya Takeshita. 





















Vitamin D3/VDR resists diet-induced obesity by 
modulating UCP3 expression in muscles.
Fan Y., Futawaka K., Koyama R., Fukuda Y., Hayashi 
M., Imamoto M., Miyawaki T., Kasahara M., Tagami 
T., Moriyama K.
J Biomed Sci., 23（1）, 56（2016）
　ビタミン D3 は，uncoupling protein を発現亢進
させることで，高脂肪食負荷による肥満に対して





Transcriptional activation of the wild-type and mu-
tant vitamin D receptors by vitamin D3 analogs.
Futawaka K., Tagami T., Fukuda Y., Koyama R., 
Nushida A., Nezu S., Yamamoto H., Imamoto M., 
Kasahara M., Moriyama K.






Growth hormone regulates the expression of UCP2 
in myocytes.
Futawaka K., Tagami T., Fukuda Y., Koyama R., 
Nushida A., Nezu S., Imamoto M., Kasahara M., 
Moriyama K.






Molecular characterization of human thyroid hor-
mone receptor ? isoform 4.
Moriyama K., Yamamoto H., Futawaka K., Atake A., 
Kasahara M., Tagami T.





TRAF1 is critical for DMBA/solar UV-induced skin 
carcinogenesis. 
Yamamoto H., Ryu J., Min E., Oi N., Zykova T., Yu D.
H., Moriyama K., Bode A., Dong Z.





The biosynthesis of the pyrimidine moiety of thia-
min in Halobacterium salinarum. 
Kijima Y, Hayashi M, Yamada K, Tazuya-Murayama 
K
J Nutr Sci Vitaminol, 62（2）, 130-133（2016）












Renoprotective effect of yohimbine on ischaemia/
reperfusion-induced acute kidney injury through 
? 2C-adrenoceptors in rats.
Shimokawa T, Tsutsui H, Miura T, Nishinaka T, Terada 
T, Takama M, Yoshida S, Tanba T, Tojo A, Yamagata 
M, Yukimura T.







Down-regulation of zinc transporter-1 in astrocytes 
induces neuropathic pain via the brain-derived 
neurotrophic factor – K+-Cl- co-transporter-2 sig-
naling pathway in the mouse spinal cord.
Kitayama Tomoya., Morita Katsuya., Motoyama 
Naoyo. and Dohi Toshihiro. 


















Relationship between neuropathic pain and zinc 
ion.
Kitayama Tomoya. 
Global Drugs and therapeutics. In press. 2016
　神経障害性疼痛と亜鉛イオンの関連性につい
て，最近の研究をまとめて総説を作成した．
The development of renal injury is accelerated in 
obese SHRSP.Z-Leprfa/IzmDmcr rats.
Yasui N, Negishi H, Tsukuma R, Juman S, Miki T, 
Ikeda K.
Journal of Collaborative Research on Internal 









Unusual, Chemoselective Etherification of 2-Hy-
droxy-1,4-naphthoquinone Derivatives Utilizing 
Alkoxymethyl Chlorides: Scope, Mechanism and 
Application to the Synthesis of Biologically Active 
Natural Product ???-Lantalucratin C.
Tokutaro Ogata, Tomoyo Yoshida, Maki Shimizu, Ma-
nami Tanaka, Chie Fukuhara, Junko Ishii, Arisa Nishi-
uchi, Kiyofumi Inamoto and Tetsutaro Kimachi
Tetrahedron., 72, 1423-1432（2016）
　アルコキシアルキルクロライドと塩基を用いる
ことで，2- ヒドロキシ -1,4- ナフトキノン類のエー
テル化が進行することを明らかにした．
Development of Hemiacetal Esteriﬁed Levoﬂoxacin 
to Prevent Chelation with Metal-Containing Drugs.
Toru Otori, Sumio Matzno, Atushi Kawase, Masahiro 
Iwaki, Tetsutaro Kimachi, Keiji Nishiwaki, William C. 
Figoni, Ryuta Tominaga, Mai Asahide, Mayumi Nishi-
kata, Yoshikazu Ishii and Kenji Matsuyama






Rhodium-Catalyzed Cyclization of 2-Ethynylanilines 
in the Presence of Isocyanates: Approach toward 
Indole-3-carboxamides.
Akiho Mizukami, Yumi Ise, Tetsutaro Kimachi and 
Kiyofumi Inamoto





Palladium-Catalyzed Highly Chemoselective 
Intramolecular C–H Aminocarbonylation of 
Phenethylamines to Six-Membered Benzolactams.
Hiroshi Taneda, Kiyofumi Inamoto and Yoshinori 
Kondo





Chiral Integrated Catalysts Composed of Bifunc-
tional Thiourea and Arylboronic Acid: Asymmetric 
Aza-Michael Addition of ?, ?-Unsaturated Car-
boxylic Acids.
Noboru Hayama, Takumi Azuma, Yusuke Kobayashi 
and Yoshiji Takemoto
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Construction of Seven Contiguous Chiral Centers 
by Two Methods: Quadruple Michael Addition vs 
Stepwise Double-Double Michael Addition Con-
trolled by Adding Speed of Michael Acceptor.
Minoru Ozeki, Noboru Hayama, Shintaro Fukutome, 
Honoka Egawa, Kenji Arimitsu, Tetsuya Kajimoto , 
Shinzo Hosoi, Hiroki Iwasaki, Naoto Kojima, Manabu 
Node and Masayuki Yamashita
Chemistry Select., 1, 2565-2569（2016）












Restricted access media: solid-phase extraction 
Haginaka, J.
Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences 




Preparation of molecularly imprinted polymers for 
strychnine by precipitation polymerization and 
multi-step swelling and polymerization and their 
application for selective extraction of strychnine 
from nux-vomica extract powder 
Nakamura, Y., Matsunaga, H. and Haginaka, J.





Molecularly imprinted polymer for caffeic acid by 
precipitation polymerization and its application to 
extraction of caffeic acid and chlorogenic acid from 
Eucommia ulmodies leaves
Miura, C., Matsunaga, H. and Haginaka, J.





Separation of enantiomers on chiral stationary 
phase based on cellulase: effect of preparation 
method and silica particle diameters on chiral rec-
ognition ability
Matsunaga, H. and Haginaka, J.










Reduced Production of Hydrogen Sulﬁde and Sul-
fane Sulfur Due to Low Cystathionine ?-Synthase 
Levels in Brain Astrocytes of Stroke-Prone Sponta-
neously Hypertensive Rats.
Juman S, Nara Y, Yasui N, Negishi H, Okuda H, Taka-
do N, Miki T.












A highly regio-and stereoselective selenoxide elimi-
nation of 1,2-bis?4-?trimethylsilyl?
phenylseleno?alkanes to give ?E?-alkenyl selenox-
ides and its mechanistic study 
Tarao, A., Niki, A., Komagawa, S., Arimitsu, K., Uchi-
moto, H., Kawasaki, I., Yamaguchi, K., Nishide, K., 
ChemistrySelect., 2, 189-194 （2016）




























Palladium-Catalyzed 1,3-Difunctionalization Using 
Terminal Alkenes with Alkenyl Nonaﬂates and Aryl 
Boronic Acids
McCammant, M. S., Shigeta, T., Sigman, M. S.,





Development of an assay method to search for com-
pounds inhibiting stress-enhanced allergy.
Oku H., Kanaya R. and Ishiguro K.




A Novel Biomarker for Cellular Toxicity and Phos-
pholipid Accumulation by Cationic Amphiphilic 
Drugs
Ryohei Hamaguchi, Yukihiro Kuroda






Effect of Angelica acutiloba Kitagawa Extract on 
Blood ﬂow Regulation 
in Stroke-prone Spontaneously Hypertensive Rats. 
Natural Product Communications., Vol.11, 1497-1498
（2016）
Hiroko Negishi, Sari Sugahama, Ayaka Kawakami, 
Junna Kondo, Yuriko Nishigaki, Masato Yoshikawa, 
Taketeru Ueyama, Katsumi Ikeda
















Down-modulation of antigen-induced activation of 
murine cultured mast cells sensitized with a highly 
cytokinergic IgE clone.
Sakanaka M, Kurimune Y, Yamada K, Hyodo N, 
Natsuhara M, Ichikawa A, Furuta K, Tanaka S.






析から，IgE 受容体刺激後の活性化 JNK による
tyr リン酸化が細胞機能の活性化の鍵である可能
性を示唆した．
Wasabi  l eaf  extracts  a t tenuate  adipocyte 
hypertrophy through PPAR? and AMPK. 
Oowatari Y, Ogawa T, Katsube T, Iinuma K, Yoshitomi 
H, Gao M.




Guava leaf extracts decrease hepatic tissue FOXO1 
protein expression to reduce blood glucose in KKay 
Mice.
Xiang-yu GUO, Tong-hua LIU, Ying DUAN, Ming 
GAO, Wen SUN, Xuan GUO, Xiaoke DONG, 
Mingzhao HONG.




Quantitative prediction of bitterness masking effect 
of high-potency sweetners using taste sensor
Wu.X., Onitake H., Haraguchi T., Tahara Y., Yatabe R., 
Yoshida M., Uchida T., Ikezaki H., Toko K.,





Usefulness and limitations of taste sensors in the 
evaluation of palatability and taste-masking in oral 
dosage forms
Haraguchi T., Yoshida M., Kojima H., Uchida T.,




Consideration of dosage regimen for meropenem in 
mixed infusions containing L-cysteine and/or SBS
Shino N., Nomura Y., Yoshida M., Uchida T.,





The role of an impurity in ceftriaxone sodium 
preparat ion  for in jec t ion  in  determining 
compatibility with calcium-containing solutions.
Tange M, Yoshida M, Nakai Y, Uchida T.,





The ability of foods/drinks to reduce the bitterness 
intensity of topiramate as determined by taste 
sensor analysis.
Haraguchi T, Uchida T, Hazekawa M, Yoshida M, 
Nakashima M, Sanda H, Hase T, Tomoda Y.,























Preparation and evaluation of solid dispersion 
tablets by a simple and manufacturable wet 
granulation method using porous calcium silicate.
Fujimoto, Y.,  Hirai,  N.,  Takatani-Nakase, T., 
Takahashi, K.





Photostable solid dispersion of nifedipine by porous 
calcium silicate. 
Fujimoto, Y.,  Hirai,  N.,  Takatani-Nakase, T., 
Takahashi, K.




N o v e l  t a b l e t  f o r m u l a t i o n  o f  a m o r p h o u s 
indomethacin using wet granulation with a high-
speed mixer granulator combined with porous 
calcium silicate.
Fujimoto, Y.,  Hirai,  N.,  Takatani-Nakase, T., 
Takahashi, K.




Role of the LIV-1 subfamily of zinc transporters in 
the development and progression of breast cancers: 
A mini review 
Takatani-Nakase, T., Matsui, C., Takahashi, K.





Receptor clustering and activation by multivalent 
interaction through recognition peptides presented 
on exosomes.
Nakase, I., Ueno, N., Katayama, M., Noguchi, K., 
Takatani-Nakase, T., Kobayashi, NB., Yoshida, T., 
Fujii, I., Futaki, S.





Modifying exosomes with arginine-rich peptides 
enhances cellular exosome uptake by inducing 
macropinocytosis.
Nakase, I., Noguch, K., Kobayashi, NB., Takatani-
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7 ．審　　査　 　紀要委員会は 1 投稿論文につき，原則 2 名の査読者に審査を依頼する．査読者は論
文の総合評価について，掲載の可否の判断及び審査意見を付する．論文の採否は査読者
の評価を参考に紀要委員会が決定する．
8 ．そ の 他
　　　　　　　ａ）提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．
　　　　　　　ｂ） 著者の校正は原則として 2 校までとする．校正に際しては，印刷上の誤り以外の字
句の訂正，挿入，および削除は，原則として認めない．







1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．














5）緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2  行取りとする．
6）原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i）和文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 46 字× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　ただし，縦書きが認められた場合　　 1 頁 32 字× 31 行　 2 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 22 字× 45 行　 2 段
ii） 欧文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 96 字前後× 45 行　 1 段
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⒜　雑誌の場合
1 ．著者名，2 ．誌名（欧文誌名はイタリック），3 巻（和欧ともゴシック）（号），4 ．ページ（始
め－終わり）， 5 ．発行年次
なお，号と発行年次には（　）をつける．
［例］3） Mukogawa, H., Nishinomiya, S. and Mukogawa, T., J. Biochem., 57, 456-461（1994）
　　 8）武庫川花子，武庫川太郎，栄養誌，40，1213-1215（1993）
⒝　単行本の場合
1 ．著者名， 2 ．書名（欧文書名はイタリック）， 3 ．発行所と発行場所（初版の場合は，第　
版は記さない）， 4 ．ページ（始め－終わり）， 5 ．発行年次（　）をつける．
［例］12） Epstein, E., Mineral Nutrition of Plant, John Wiley and Sons. Inc., New York, pp.187-205
（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）















　例）5 ／ 8（ 8 頁の原稿の 5 頁目）
2）細則によることが著しく困難である場合は，著者の所属する学会の方式に従っても差し支えない．
3） 原稿は正本一部，副本二部に USB メモリーまたは CD を添え，必要事項を記入した投稿申込書と
ともに提出する．
































16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）











10.5  P 並体











　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．
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